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Abstract
Two historic Mongolian scripts, Soyombo and Zanabazar Square, have been proposed 
for inclusion in the international character encoding specification ISO/IEC 10646. There are 
two contrasting designs of the coded character sets for Indic scripts—the virama model and 
subjoined model—but the designs of the proposed character sets are a combination of the two. 
Furthermore, the designs for the two scripts are different in several respects. In this article, the 
proposed designs are analyzed and the backgrounds of the differences are described. Some of 
the differences can be justifi ed by the different natures of two scripts, but others cannot. Further 





































































記では書き分ける t, dやk, gを、現在の伝統的モ
ンゴル文字用法では書き分けないが、さらに古く








































































































































































表 1: 複合子音および終子音表記における、virama, subjoiner, ﬁ nal consonant mark, 




㻯㻌㻗㻌 㻌 㼟㼡㼎㼖㼛㼕㼚㼑㼞㻌 㻌 㻗㻌㻯㻌 㻯㻌㻗㻌 㻌 㼢㼕㼞㼍㼙㼍㻌 㻌 㻗㻌㻯㻌
㻌 㼏㼘㼡㼟㼠㼑㼞㻙㼕㼚㼕㼠㼕㼍㼘㻌 㻌 㻗㻌㻯㻌 㻌 㼏㼘㼡㼟㼠㼑㼞㻙㼕㼚㼕㼠㼕㼍㼘㻌 㻌 㻗㻌㻯㻌
⤊Ꮚ㡢 [ CVC ]
㻌 㼒㼕㼚㼍㼘㻌 㼏㼛㼚㼟㼛㼚㼍㼚㼠㻌 㼟㼕㼓㼚㻌 㻌 㻯㻌㻗㻌 㻌 㼒㼕㼚㼍㼘㻌㼏㼛㼚㼟㼛㼚㼍㼚㼠㻌㼙㼍㼞㼗㻌 㻌
㻌㻌㼍㼙㼍㼞㼕㼢㻌㻌㻗㻌㻯㻌











 Mongolian Sanskrit Tibetan Mongolian Sanskrit Tibetan
ࢡࣛࢫࢱ
ඛ㢌Ꮚ㡢
㻸㻭㻌 U+11A84(l) U+11A84(l) U+11A84(l) 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻿㻴㻭㻌 U+11A85(sh) U+11A85(sh) U+11A85(sh) 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻿㻭㻌 U+11A86(s) U+11A86(ś) U+11A86(ś) 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌





㻷㻭㻌 U+11A88(g) U+11A88(k)? U+11A88(k)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻷㻴㻭㻌 U+11A89(k) 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻺㻳㻭㻌 U+11A8A(ng) U+11A8A(ng)? U+11A8A(ng)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㼀㻭㻌 U+11A8B(d) U+11A8B(t)? U+11A8B(t)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻺㻭㻌 U+11A8C(n) U+11A8C(n)? U+11A8C(n)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻼㻭㻌 U+11A8D(b) U+11A8D(p)? U+11A8D(p)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻹㻭㻌 U+11A8E(m) U+11A8E(m)? U+11A8E(m)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㼅㻭㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 U+11A3B(ya)
㻾㻭㻌 U+11A8F(r) 䇷䇷䇷㻌 U+11A8F(r)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 U+11A3C(ra)
㻸㻭㻌 U+11A90(l) U+11A90(l)? U+11A90(l)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 U+11A3D(la)
㼂㻭㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 U+11A3E(va)
㻿㻴㻭㻌 U+11A91(sh) 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻿㻭㻌 U+11A92(s) 䇷䇷䇷㻌 U+11A92(s)? 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
㻙㻭㻌 U+11A93(a) 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌 䇷䇷䇷㻌
86 鈴　木　俊　哉
表 3: 両文字の符号案に含まれる発音記号類の差。
ﬁ nal consonant mark, virama, subjoinerに関しては3.1節を参照されたい。
㻌 Soyombo Zanabazar Square
㻌 㼒㼕㼚㼍㼘㻌 㼏㼛㼚㼟㼛㼚㼍㼚㼠㻌 㼙㼍㼞㼗㻌 䇷䇷䇷㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻟㻟㻌




㻌 㼓㼑㼙㼕㼚㼍㼠㼕㼛㼚㻌 㼙㼍㼞㼗㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻥㻢㻌 䇷䇷䇷㻌
































































































子音文字全体を灰色、終子音符号に用いられる部分を黒色で示す。左から順にka, kha, ga, ta, na, pa, ma, ra, la, 
sha, sa, -a字について示した。[9]より引用。
図 10: 母音文字a（灰色で示す部分）に終子音符号を付加した場合のクラスタ。


























































































































































り（U+11A64 SOYOMBO LETTER JHA, U+11A26 




































㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻜㻌 㻝㻢㻌 㻝㻌 㻝㻌 㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻜㻌 㻝㻌
㻵㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻝㻌 㻝㻣㻌 㻞㻌 㻟㻌 㻵㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻝㻌 㻞㻌
㼁㻱㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻞㻌 㻞㻞㻌 㻠㻌 㻣㻌 㼁㻱㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻞㻌 㻠㻌
㼁㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻟㻌 㻞㻠㻌 㻡㻌 㻥㻌 㼁㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻟㻌 㻡㻌
㻱㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻠㻌 㻞㻜㻌 㻟㻌 㻠㻌 㻱㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻠㻌 㻟㻌
㻻㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻡㻌 㻞㻢㻌 㻢㻌 㻝㻝㻌 㻻㻱㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻡㻌 㻣㻌
㻻㻱㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻢㻌 㻞㻤㻌 㻣㻌 㻝㻞㻌 㻻㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻢㻌 㻢㻌
㻭㻵㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻣㻌 㻟㻝㻌 㻥㻌 㻝㻢㻌 㻭㻵㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻣㻌 㻥㻌
㻭㼁㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻤㻌 㻟㻜㻌 㻤㻌 㻝㻡㻌 㻭㼁㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻤㻌 㻤㻌
consonant
㻷㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻯㻌 㻟㻞㻌 㻝㻜㻌 㻝㻣㻌 㻷㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻮㻌 㻝㻜㻌
㻷㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻰㻌 㻟㻟㻌 㻝㻝㻌 㻝㻤㻌 㻷㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻯㻌 㻝㻝㻌
㻳㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻱㻌 㻣㻜㻌 㻠㻢㻌 㻡㻡㻌 㻳㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻰㻌 㻟㻤㻌
㻳㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻡㻲㻌 㻣㻝㻌 㻠㻣㻌 㻡㻢㻌 㻳㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻱㻌 㻟㻥㻌
㻺㻳㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻜㻌 㻟㻠㻌 㻝㻞㻌 㻝㻥㻌 㻺㻳㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻜㻲㻌 㻝㻞㻌
㻯㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻝㻌 㻟㻡㻌 㻝㻟㻌 㻞㻜㻌 㻯㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻜㻌 㻝㻟㻌
㻯㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻞㻌 㻟㻢㻌 㻝㻠㻌 㻞㻝㻌 㻯㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻝㻌 㻝㻠㻌
㻶㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻟㻌 㻣㻞㻌 㻠㻤㻌 㻡㻣㻌 㻶㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻞㻌 㻣㻞㻌
㻶㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻠㻌 㻣㻟㻌 㻠㻥㻌 㻡㻤㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻺㼅㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻡㻌 㻟㻣㻌 㻝㻡㻌 㻞㻞㻌 㻺㼅㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻟㻌 㻝㻡㻌
㼀㼀㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻢㻌 㻣㻠㻌 㻡㻜㻌 㻡㻥㻌 㼀㼀㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻠㻌 㻟㻜㻌
㼀㼀㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻣㻌 㻣㻡㻌 㻡㻝㻌 㻢㻜㻌 㼀㼀㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻡㻌 㻟㻝㻌
㻰㻰㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻤㻌 㻣㻢㻌 㻡㻞㻌 㻢㻝㻌 㻰㻰㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻢㻌 㻟㻞㻌
㻰㻰㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻥㻌 㻣㻣㻌 㻡㻟㻌 㻢㻞㻌 㻰㻰㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻣㻌 㻟㻟㻌
㻺㻺㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻭㻌 㻣㻤㻌 㻡㻠㻌 㻢㻟㻌 㻺㻺㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻤㻌 㻟㻠㻌
㼀㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻮㻌 㻟㻤㻌 㻝㻢㻌 㻞㻟㻌 㼀㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻥㻌 㻝㻢㻌
㼀㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻯㻌 㻟㻥㻌 㻝㻣㻌 㻞㻠㻌 㼀㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻭㻌 㻝㻣㻌
㻰㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻰㻌 㻣㻥㻌 㻡㻡㻌 㻢㻠㻌 㻰㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻮㻌 㻠㻟㻌
㻰㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻱㻌 㻤㻜㻌 㻡㻢㻌 㻢㻡㻌 㻰㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻯㻌 㻠㻠㻌
㻺㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻢㻲㻌 㻠㻜㻌 㻝㻤㻌 㻞㻡㻌 㻺㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻰㻌 㻝㻤㻌
㻼㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻜㻌 㻠㻝㻌 㻝㻥㻌 㻞㻢㻌 㻼㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻱㻌 㻝㻥㻌
㻼㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻝㻌 㻠㻞㻌 㻞㻜㻌 㻞㻣㻌 㻼㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻝㻲㻌 㻞㻜㻌
㻮㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻞㻌 㻤㻝㻌 㻡㻣㻌 㻢㻢㻌 㻮㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻜㻌 㻞㻡㻘㻠㻡㻌
㻮㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻟㻌 㻤㻞㻌 㻡㻤㻌 㻢㻣㻌 㻮㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻝㻌 㻠㻢㻌
㻹㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻠㻌 㻠㻟㻌 㻞㻝㻌 㻞㻤㻌 㻹㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻞㻌 㻞㻝㻌
㼀㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻡㻌 㻥㻤㻌 㻣㻠㻌 㻤㻟㻌 㼀㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻟㻌 㻙㻌
㼀㻿㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻢㻌 㻥㻥㻌 㻣㻡㻌 㻤㻠㻌 㼀㻿㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻠㻌 㻙㻌
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consonant
㻰㼆㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻣㻌 㻝㻜㻜㻌 㻣㻢㻌 㻤㻡㻌 㻰㼆㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻡㻌 㻠㻜㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻰㼆㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻢㻌 㻠㻝㻌
㼆㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻤㻌 㻝㻜㻝㻌 㻣㻣㻌 㻤㻢㻌 㼆㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻣㻌 㻟㻡㻌
㼆㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻥㻌 㻝㻜㻞㻌 㻣㻤㻌 㻤㻣㻌 㼆㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻤㻌 㻟㻢㻌
㻙㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻭㻌 㻝㻜㻟㻌 㻣㻥㻌 㻤㻤㻌 㻙㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻥㻌 㻟㻣㻌
㼅㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻮㻌 㻠㻠㻌 㻞㻞㻌 㻞㻥㻌 㼅㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻭㻌 㻞㻞㻌
㻾㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻯㻌 㻠㻡㻌 㻞㻟㻌 㻟㻜㻌 㻾㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻮㻌 㻞㻟㻌
㻸㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻰㻌 㻠㻣㻌 㻞㻡㻌 㻟㻞㻌 㻸㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻯㻌 㻞㻠㻌
㼂㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻱㻌 㻠㻢㻌 㻞㻠㻌 㻟㻝㻌 㼂㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻰㻌 㻠㻞㻌
㻿㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻣㻲㻌 㻠㻤㻌 㻞㻢㻌 㻟㻟㻌 㻿㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻱㻌 㻞㻢㻌
㻿㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻤㻜㻌 㻤㻟㻌 㻡㻥㻌 㻢㻤㻌 㻿㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻞㻲㻌 㻢㻥㻌
㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻤㻝㻌 㻠㻥㻌 㻞㻣㻌 㻟㻠㻌 㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻟㻜㻌 㻞㻣㻌
㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻤㻞㻌 㻡㻜㻌 㻞㻤㻌 㻟㻡㻌 㻴㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻟㻝㻌 㻞㻤㻌
㻷㻿㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻤㻟㻌 㻡㻝㻌 㻞㻥㻌 㻟㻢㻌 㻷㻿㻿㻭㻌 㼁㻗㻝㻝㻭㻟㻞㻌 㻞㻥㻌
93ソヨンボ文字とザナバザル方形文字のISO/IEC 10646追加提案の分析
て、SOYOMBO LETTER JHA （U+11A64）はサン
スクリット語・チベット語のどちらにも用いら


















































図 20: Shagdarsürüngのソヨンボ文字整理表に見えるJHA字（49番） [4]。
46番からはモンゴル語表記に用いられない文字群である。
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る例（上加字）があるが、これは ra, la, saに限られる。
7 チベット文字のクラスタの下側で文字が変形する















11 たとえばサンスクリット語では終子音に - があり
うるが、これを表記する子音文字（nna）はモンゴ
ル語表記には用いないため、ソヨンボ文字の終子
音符号もこれに対応するものは提案されていない。
